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(1) Association for Japanese-Language




(1987) 『文化初級日本語I I 』 (1987) (全37課)
凡人社
(3) Susumu由agara他Japanese For Every-
one (1990) (全27課)
(4) Tsukuba Language Group Situa£ional
Functional Japanese vol.1 (1991) ,2(1992) ,
&3 (1992):Notes (全24課)凡人杜
"Japanese for Busy People I"は50時間の
学習を予定する,一般社会人向けの教科書であ





































































尊敬語特殊型形式　　7, 12, 13, 26(り　　I, ll, 19, 21 10, ll, 16, 18　　3,4, 7, 9, 10
(特別な動詞　　　　12, 29, 31, 33, 35　　　23, 25, 29, 30　21, 23, 24, 25　　13, 14, 16, 18
を用いる　　　　　(n)　　　　　　　　31, 33, 34, 37　26, 27　　　　　19, 20







お/ど(動詞stem)だ9, 18(ll)　　　　　　23　　　　　　21　　　　　　　9, 10, ㌶
謙譲語特殊形式　　　13, 17(1)　　　　　22, 24, 29, 30 ll, 12, 15, 16　　1, 3, 4, 7,
(特別な動詞　　　　13, 16, 22,　　　　　31, 32, 37　　　25　　　　　　　10, 13, 18, 19
を用いる　　　　　　37(ll)
お/ど(動詞stem)　1, 26(1)　　　　　　1 30　　　　1,4, 5, 10, 11　　2, 7, 9, 10, 13
する　　　　　　　　3, 12, 22, 27, ㍊　　　　　　　　　　14, 15, 16, 21　14, 16, 18, 19





お/ど+名詞　　　　12, 17, 20, 21　　　11, 24, 30, 37　8, 9, 10, ll, 13　1, 3, 6, ll, 12
(尊敬) 23, 24, 26,(1)
3, 6, 10, 12, 14
16, 18, 19, 22
26, 29, 33, 34(ll)
16, 21, 22, 23　　15, 16, 17, 18,
19, 22, 23
お/ど+名詞・副詞　9,13, 18,19　　　　　5, 10,16,25　4,10,ll,12,　　3, 10,ll,17,
(美化語・丁寧語　　23, 25, 29(1)　　　　26, 28, 29, 31 19, 22, 24　　　　22, 24
6, 8, 12, 15, 16, 17
19, 20, 22, 24, 26
27, 29, 31, 32, 35
37, 38, 39, 40(血)
お/ご[イ/ナ形容詞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　;, 13, 22













(名詞・ナ形容詞　　12, 21(1)　　　　　19, 24, 30, 31 6, ll, 25　　　　　3, 10, 18




お/ご動詞stem　　　7, 12, 20 (I)　　　12, 16, 19, 21 5, 6, 10, 21　　　3,9, 10, ll, 14
ください　　　　　　3, 10, 12, 18, 22　　　24, 29, 30, 31 25










































































































































































(3)第21課において, Showing respect (1):
















課において, Showing respect (2):further

















































































































「ご専門は。」における, 「お」 , 「ご」に
ついて, 'おis for politeness"ごis also for
politeniss'と言う説明がある(p.4)また,第
9課において「ご/お-なさる/なさいます」













































1 ) Association forJapanese-Language Teach-
ing (1990) Japanese For Busy People Kim)
& II (全30課+40課)講談社インタナショナル
2)文化外国語専門学校編(1987) 『文化初級日本
語I』 『文化初級日本語I I』 (1987) (全37　課)
凡人社
3 ) Susumu Nagara他(1990) Japanese For
Every-one (全27課)
4 ) Tsukuba Language Group Situational






A Study o云How 'Keigo'is Handled in Beginning Level Textbooks
l
Yuko WATANABE (Hyogo University)
23
It is the authentic Japanese that teaching Japanese professionals 'must teach to their
students. Information or knowledge on 'Keigo' including 'honorific terms and 'humble
terms',and the way to make use of it are usually taught through textbooks. Four text-
books were investigated concerning Keigo items or expressions using Keigo. Various
'Keigo'forms were observed throuthout each text.('Keigo'items were not concentrated in
one particular lesson.) One of the problems is the way to use the word 'polite'to explain
Keigo. In addition, it has become clear that each text gives different explanation on a
certain honorific form,or '-reru/-rareru¥ The teaching Japanese professionals'duty is to
gather necessary and proper information or knowkedge on how to use Keigo in the real
society where Japanese is spoken, because only the concept of honorific and humble
cannot explain the usage of Keigo.
Key words:teaching Japanese, Keigo'forms,honorific,humble
